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In the Urological Department of Kyoto Municipal Hospital， aortography or selective renal 
arteriography was perform巴din thirty-six patients， and five show巴dabnormally elevated BUN 
after the examination which returned to normal in two weeks. A survey of these cases dis-
c10sed that they had had BUN higher than normal巴venbefor巴 arteriograph y. 
No patients with normal renal function showed high BUN after the examination. Nephrotoxi-
city of any particular contrast dye could not be suggested. Clinically， in the cases of impaired 
renal function， aortography or selective renal arteriography tends to caus巴azotemia;therefore， 
operation on these patients immediately after the examination should be considered with this 




















を injector(自動注入器〉にて 6~7kg/cm2 の
圧力で注入する. これで腎動脈の数，位置，
aberrantγesselの有無などを調べたのち， ふ
たたび guidewire使用のうえ KIFAの green
catheterを腎動脈撮影用に，術者の好みに合わ
せて先端を曲げたものと取り代え，腎動脈内に


























査前 BUN値 17mg/dlであったが，検査後7日目 23





跨脱結核の診断、のもとに， 1967年1月22日入院. IVP 
にて右無機能腎，左腎は排i世良好であるが，腎杯の
破壊著明.勝脱鏡検査にて潰湯を認め，容量 50ml以






して撮影した. 検査前 BUN値 17mg/dl，タレアチ
ニγ値1.6mg/dlで、あったが，検査後4日目に BUN
値 23mg/dl，クレアチユン値2.0mg/dl，5日目 BUN
値 47mg/dl，クレアチニン値 3.5mg/dl，9日目 BUN
{直 78mg/d!，クレアチニシ値 3.3mg/d!， 13日目 BUN
値 68mg/dl，~レアチニン値 2.3mg/dl， 20日目 BUN








7日目 BUN値 10mg/dlで、あったが， 14日目 26mg/







悪く， 左腎部に結石様の陰影あり. 赤血球数 402x
10'， BUN値 33mg/dl，グレアチニン値 21mg/dl，ク
レアチニ γ ・クリアランス 28.8l/day，膿尿が認めら
れるが，その他の諸検査成績に異常なし 1968年3月
21日選択的左右腎動脈撮影を行なう (Fig.5， 6). 左
右とも50%ウロピゾン 8mlずつ注入.検査後1日目
BUN値 60mg/d!， 5日目 78mg/d!， 9日目 75mg/
























照射を受けたあと， 排尿困難， 血尿を主訴として， ており，大動脈撮影のみを行なった他の症例では異
1968年2月3日入院.IVPにて両側水腎症高度で尿路 常を認めぬところから，腎動脈撮影が危険であるかの
感染あり.赤血球数 403x10<， BUN 98mg/dl.その 感じがあるが，症例1および5は，もともと全く働い
他の諸検査成績に異常なし.1968年2月8日大動脈撮 ていない腎の動脈撮影を行なったのであり， 検査後




Fig. 5 Fig. 6 
(宿例4) ti.腎結，[i症.両側腎孟腎炎 . 左腎は右腎に比べて小さく ， 実質も五.~い .






前 検 査 後検 査
造影剤および使用(合計〉量
lln才， o I右腎腫湯 IA : 76%ウログラブイジぬm11 17 
右 SRA:50%ウロピゾγ 12ml I 
23 
12 I 17 
両腎結核 右mj 17ml 17 1.6 70.2 136 3.9 5.2 98 4 23 2.0 
勝脱結核 左SRAi45%コンレイ 5 47 3.5 
左SRA:50%ウロピゾγ lOml B 72 5.1 129 4.4 4.7 98 
2 28才 o 9 78 3.3 130 4.0 4.8 100 
13 68 2.3 129 3.6 4.7 97 
14 28 131 3.4 4.4 97 
20 15 129 3.3 4.3 96 
|T宵棚間後 A …一 18 1.5 4.4 131 4.4 5.2 5.1 103 3 43才，平 両側水腎症 右 SRA: 45%コンレイ 12ml 14 26 100 
左SRA:45%コンレイ 12ml 25 9 145 I 4.3 I 5.6 106 
左腎結石症 右 SRA:50%ウロピゾシ 8ml 38 2.1 28.8 I 140 4.0 5.3 110 60 
両腎孟腎炎 左SRA:50%ウロピゾγ 8ml 5 78 
7 81 136 4.8 5.3 97 
4 54才，平 9 75 140 5.1 5.1 101 
12 84 139 4.4 5.6 106 
13 30 140 4.2 5.0 105 
15 18 141 4.0 5.0 106 
5 168才♀|左腎腫蕩 lA : -2o l 16| I_J___l__J_~ 1 ~~ト I~_~J~~ 左SRA:コンレイ4Cコ 13ml 
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